Suppression of Inducer Stall based on Inlet Recirculation in a Centrifugal Impeller : 1st Report, Improvement in Stall Limit by Ring Groove Arrangement by 植木 弘信 et al.
1706   





植 木 弘 信＊1，石 田 正 弘＊1  
坂 口 大 作＊1，孫  自  祥＊1  
Suppression ofInducerStallbasedonInletRecirculation  










recirculation resultsiIla decreasein the flow rate of unstable Rowinception，and an up to8％  
improvementinstalllilllitwasobtainedbytherillggrOOVearl－angementataSmallexpenseofthe  
deliverypressuredrop．Theimprovementofstalllimitinthepresentexperimentseemstobenlainly  
duetodecreaseinHowincidencebased ontheinletrecirculationflow．Treflowincidencedecreases  
moreastherecirculation Flowrateincreases，thusresultinglnalal－gerimprovemeIltinstalllimit．  
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Fig．7Changeinflowincider）Ceduetoinletrecirculation  






量の和がほぼ等しい状態であることが推定される．   
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角は，両港幅ゼロの基準状態（STD）での5．10 から，  
’■F2R2－■および‖F4R2■■の場合の4．10 へ減少し，本実験  
で最大の循環流量が推定される▼－F4R4‖の場合は3．50 ま  











3・4 入射角の実測結果  熱線流速計による羽根  
車入口速度分布および流れ角の計測は，図8に示すよ  
うに，羽根車人口の羽根前縁から5mm上流において  











おおよそア であることから判断すると，図に示す供  
試羽根車の場合，設計流量においても，また失速限界  







いても過大になっている．   
設計流量近傍の¢＝0．345では，環状連絡通路内で上  
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Fig．10Effectofinducerthroatsuctiononimpeller  
Characteristics（Ⅵ′ith川FOR4．1groove）  
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